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A Study on the Exterior on the Houses of Ainu People
 
at the Photographic Documents from 1860’s to 19 50’s
 
Manabu SAKUMA??and Hisao HABUKA,Dr.Eng.??
??Graduate Student,Graduate School of Design,Sapporo City University
??Professor,Graduate School of Design,Sapporo City University
 
Abstract:The purpose of this study is to find out the features on the houses of Ainu people at the
 
photographic documents from 1860’s to 1950’s. The houses have been studied insufficiently in this
 
period to date.
It is clarified that the houses of Ainu people are classified into 10 types by the features of roofs and
 
plans. Their roof shapes are Hipped roof,Gable roof,and other roof. The distribution of their roof
 
shapes at the north part of Japan,has the chronological features.
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表2 写真資料
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表3 写真資料の内容
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1860年代から1950年代の写真資料におけるアイヌ民族の住居の外観的特徴
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表5 外観の特徴によるアイヌ民族の住居の類型化
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Spatial Inheritance and Transformation:
Spatial Schemes on Geijutsu-no-mori Campus of Sapporo City University
 




School of Design,Sapporo City University
 
Abstract:The aim of this study and work are to clarify the doctrine of spatial inheritance and
 
transformation in architecture,and to practice in project by using the spatial scheme as norm of the
 
spaces.
The authenticity of monuments and sites are basic principle of conservation and restoration in study
 
about Venice Charter 1964. And attitudes of Critical Regionalism,clarified by Kenneth Frampton,
are analogical way to intervene in regional situation by contemporary architectural ways. These
 
ideal views about time and place are defined for the norm of design.
By analyzing about spatial characteristics of Geijutsu-no-mori campus,particular spatial schemes
 
are descript in various level of spaces. To design the building of Graduate School of Design,these
 
spatial schemes are transformed to specific form of architecture.
Through this work,these ways of spatial scheme are effective for the consistency of design with
 
spatial inheritance and transformation of authenticity of existing situation, spaces and regional
 
characteristics.
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空間的な継承と変容
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１階レクチャールーム
階段室最上部のトップライト 階段，キャンティレバー構造の段板の間に𨻶間がある．
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空中写真判読による1975年と2009年の間に起こった
ウトナイ湖とその周辺地域の植生変動の解析
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図2 1975年のウトナイ湖とその周辺地域の植生図
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図3 2009年のウトナイ湖とその周辺地域の植生図
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図5 ウトナイ湖とその周辺におけるミズナラ-コナラ林とハンノキ林の1975年と2009年の境界線













































































１)Yabe K.:Wetland of Hokkaido. In Biodiversity and
 
ecology in the northernmost Japan. Edited by S.
Higashi, A. Osawa and K. Kanagawa. Hokkaido
 
University Press.Sapporo,Japan.pp.38-49,1993
２)Yabe K, Uemura S.:Variation in size and shape of
 
Sphagnum hummocks in relation to climatic condi-
tions in Hokkaido Island, northern Japan. Canadian
図7 ウトナイ湖北西部湿地域における1975年と2009年にかけての植生凡例別面積変化
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３)van Diggelen,R,Middleton,B,Bakker,J,Grootjans,
A,Wassen,M.:Fens and floodplains of the temperate
 
zone:Present status,threats,conservation and restora-
tion.Applied Vegetation Science.9:157-162,2006
４)Yabe K, Onimaru K.:Key variables controlling the
 
vegetation of a cool-temperate mire in northern Japan.
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動物園飼育体験における参加者の認知的・心理的変容とその要因の解明
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在宅分野の看護技術に関する学生の実習経験状況と臨地指導の諸要因
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都市部における住民主体の健康づくりグループ活動の効果
―グループ参加期間との関連―
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男 38 （35.5) 83 （36.1)
性別 0.92??女 69 （64.5) 147 （63.9)
年齢（才） 107 67.1±7.2 232 68.7±8.60.08??
１年間の参加回数 103 4.6±2.8 220 6.4±2.60.00??
あり 12 （11.4) 57 （25.0)グループの立ち上
げへの関与
0.005??なし 93 （88.6) 171 （75.0)
あり 14 （14.4) 94 （42.5)
役員経験 0.00??なし 83 （85.6) 127 （57.5)
a）χ?検定 b）t検定







































n （％) n （％)
肯定 79 （76.7) 209（91.7)近所での知り合いの
増加
0.00




肯定 51 （50.0) 96（57.7)
・顔見知り程度 0.193
否定 51 （50.0) 131（42.3)
肯定 55 （53.4) 161（71.2)
・名前と顔が一致 0.003
否定 48 （46.6) 65（28.8)
肯定 11 （10.7) 50（22.0)
・日常的な行き来 0.014
否定 92 （89.3) 177（78.0)
地域への親しみの深
まりの自覚
肯定 56 （53.3) 174（76.0)




町内行事への参加 増えた 40 （38.1) 132（57.6)
0.01




ある 44 （42.3) 142（65.7)






ある 29 （28.2) 88（41.1)



















まあ健康 77 （73.3) 195 （83.3)
0.033??
あまり／
健康でない 28 （26.7) 39 （16.7)
通院中ではない 44 （44.0) 71 （31.7)病気やけが
で通院中





高血圧 29 （52.7) 66 （43.1) 0.221??
心疾患 9 （16.4) 14 （ 9.2) 0.143??
高脂血症 9 （16.4) 27 （17.6) 0.829??
糖尿病 11 （20.0) 23 （15.0) 0.393??
脳血管疾患 1 （ 1.8) 7 （4.6) 0.684??
歯周疾患 8 （14.5) 29 （19.0) 0.463??
腰痛 16 （29.1) 33 （21.6) 0.260??
白内障 7 （12.7) 18 （11.8) 0.851??










居住形態 一戸建て持家 78 （74.3) 172 （74.8)
一戸建て借家 1 （ 1.0) 6 （ 2.6)
分譲マンション
で持家 8 （ 7.6) 27 （11.7) 0.32??
賃貸マンション･
アパ トーなど 18 （17.2) 25 （10.9)
家族人数
（人）
106 2.5±1.5 229 2.6±1.4 0.62?
時間余裕 かなり／
まあまあある 91 （86.7) 193 （82.8)
0.373??
あまり／









39 （36.8) 66 （28.3)
就労 フルタイム勤務 6 （ 5.9) 16 （ 7.1)
パ トータイム勤務 15 （14.9) 20 （ 8.8) 0.26??
仕事はしていない 80 （79.2) 190 （84.1)
a）χ?検定 b）Fisherの直接法 c）t検定

















































































































































7（ 6.5) 23（ 9.8)
χ?検定












































































































































２)Markku T.Hyyppa and Juhani Maki:Social partici-
pation and health in a community rich in stock of
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案１ ○ ○ ○ ○
案２ ○ △ ○ ○








































































坂 倉 恵美子?? 原 井 美 佳?? 進 藤 ゆかり??
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Ａ 75 女性 15
Ｂ 88 女性 15
Ｃ 86 男性 15
Ｄ 72 女性 15
Ｅ 78 女性 15
Ｆ 72 男性 16
Ｇ 78 男性 15
Ｈ 77 男性 15



































カテゴリー サブカテゴリー コード数 コードの一例
１ この土地の恵み 20 農作業の疲れを癒す温泉
２ 愛着ある風景 19 いつもあるあたりまえの風景
３ この土地ゆえの不便さ 16 外出を困難にする吹雪
１ 愛着のあるこの地 ４ 不便さも含めて愛着あるこの地 22 145 雪どけに感じる冬の終わりの安堵感
５ 行政への思い 15 市町村合併についての思い
６ 自然と密接な農業 10 農家にとっての雪の恩恵
７ 自然と密接な漁業 43 漁に豊かさをもたらすあい風





９ 人生の回想 25 75 自分の人生は過去からつながってきたという思い
10 戦争にまつわる記憶 28 今でも思い出す戦争の光景
11 大切な家族の存在 22 家族が元気で生活している幸せ
12 気にかけてくれる身内の存在 19 何かあったら駆けつけてくれる子どもの存在
13 共に生きた配偶者の存在 20 人生でいちばん大切だった配偶者の存在
14 配偶者の死 12 配偶者を亡くした悲しみ
３ 家族と共にある自分 16215 配偶者亡き後の再生 29 配偶者の死後も結局今までどおりに暮らした自分
16 支えてくれた身内への感謝 34 配偶者のきょうだいに支えられてきた感謝
17 介護にまつわる思い 10 嫌な思いを残さず看取ることができた安堵
18 身内との絆 16 身内に大切にされている喜び
19 共に助け合う近隣 15 孤立していなくて安心な一人暮らし
20 神仏にまつわるしきたり 10 その日のお勤めを果たせることへの安堵
21 高齢者仲間との関わり 24 生まれ育ったこの地で人々と声掛け合えるありがたさ
４ 他者と繫がっている自分 8822 地縁による結びつき 19 昔からの知人との言葉にしたがいこころ温まる交流
23 加齢に伴う関係の喪失 11 土地の助け合いをいつまで維持できるかという危惧
24 この地にあって異質な自分 ９ 海を見て募る望郷
25 身につけてきた知恵 17 心配事はくよくよしないで対処
26 生きるうえでの信念 33 自分のできる範囲でやっていく
５ 獲得してきた英知 10427 役割に伴う誇り 32 地域の役を担う誇り
28 自立のよろこび 22 ひとりで暮らせる幸せ
29 自分なりの運動 22 運動としての雪投げ
30 自分なりの栄養 17 健康のために毎日欠かさず食べる食材
６ 今ある健やかな暮らし 31 病気を克服してきた体験 21 131 病気を治し今また健康を取り戻した自分
32 年齢を重ねていくことへの思い 46 死ぬだけの小遣いはたくさんあるという安堵
33 きままな暮らし 25 自分の居場所はこの家であるという思い
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ら たし 」．通り てきに暮 「し とだからね．ないこがうょ
しよくよく は，いかないしさ．」ているわけに




































































































































20)Bernard K,David F,Alice M et al:Five Hundred over
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例２)Sperling R:Frequently asked questions about OASIS:Answers from a rural agency participant.
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編集後記
今年の冬は，降雪に苦しんだ地域も多く，近郊の山々にはまだその名残がみられます．そのような北の
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